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Spring soil CO2 efflux-measurement was conducted in representative sites along the trans-Alaska pipeline during 2010 to 2012 
for the understanding of spatial variation in spring CO2 efflux response to change in snow-melting timing. The sites is 3 tundra 
sites (coastal tundra, upland tundra, upland tundra, and sub-alpine tundra), 2 white spruce sites in tundra-boreal forest ecotone, 
and Gold Creek, and 3 black spruce sites in Coldfoot, upper and lower reaches of the Yukon River. Soil CO2 efflux-
measurement, which is a portable manual chamber CO2 efflux system, was conducted during snow-covered and snow-melting 
periods, minimizing artificial effects. CO2 effluxes in snow-covered and exposed soils showed a significantly difference, 
suggesting that spring CO2 efflux is much higher than that in snow-covered soil. The efflux was measured at 4-direction due to 
the difference of exposed extent, implying the magnitude of CO2 production. Average diameter in breast height (DBH:  8.5 ± 
1.1 cm) of white spruce is much thicker than black spruce (DBH: 3.3 ± 0.5 cm), suggesting the difference of heat uptake and 
emission capacity between both forests. Soil temperature at 5 cm below the surface is one of significant keys in determining 
soil CO2 efflux. The magnitude of spring CO2 efflux showed white spruce, black spruce, and tundra in turn, suggesting that 
spring CO2 efflux (> 8 gC/m2/day) of corresponds to summer soil CO2 efflux. Then, spring soil CO2 efflux should be not 
overlooked the contribution of annual soil carbon efflux in spite of difficulties in snow-disappeared timing and springtime. 
 
 
2010 から 2012 年度にかけて アラスカパイプラインを沿うツンドラと寒帯森林において春季土壌二酸化炭素のフ
ラックス観測を行った。この研究の目的は，北極域での気候変動による積雪融解時期の変化に伴う春季土壌二酸
化炭素のフラックスを理解するのである。観測代表点は，3 つのツンドラサイト（沿岸、高地と亜高山ツンドラ）、
2 つの白トウヒ林（ツンドラと寒帯森林の転移帯と、ゴールド支流）と 3 つの黒トウヒ林（コールドフット、ユー
コン川の上下の森林）である。観測代表点があるパイプラインは、総 670 キロである。土壌二酸化炭素のフラッ
クス観測は，携帯用で、雪の存在に関わらず簡単に現場で測定が可能な装置を用いた。1 つのフラックス観測時間
は，5 分から 10 分程度である。春季，積雪の有無によって土壌二酸化炭素のフラックスの差は大きかった。 積雪
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